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  This article examines the issue of withdrawal from the ICC by African states by 
referring to the background of international order as its background factor. Why 
did the withdrawal actions take place? What kind of dissatisfaction do African 
states have over the ICC? How should such dissatisfaction be handled? This article 
emphasizes that the withdrawal movement is not just a temporary issue. Rather, it 
refl ects the recent structural trends of international order.  The background context 
is that the levels of commitments to and interests in international humanitarian law 
differ in different regions. Among confl ict-prone regions, Africa has a considerable 
number of State-Parties, which leads to the high number of ICC cases in Africa. 
It should be noted that political circumstances of initiations of investigation by 
external requests like the referral by the UN Security Council have caused strong 
criticisms to the ICC. The “Withdrawal Strategy Document” of AU has expressed 
political issues in addition to legal technicalities. It is expected that the ICC consider 
these points carefully to respond to the crisis in a balanced manner.
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る。しかも批判の内容は、単なる個別具体的な事象をめぐるものをこえ
て、ICC が反アフリカ的性格を持っていると糾弾する根本的なものが目


























　本稿が特に着目するのが、2016 年に AU が採択した「脱退戦略文書」
1） 本稿脱稿後の 2014 年 10 月 27 日、脱退通告から一年をへて、ブルンジの ICC
からの脱退は確定した。これによって ICC 契約国は 123 となった。
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ような地域機構や、西アフリカ諸国経済共同体（Economic Community of 
West African States: ECOWAS）のような準地域機構、さらには EU のよう
2)  篠田英朗『国際社会の秩序』（東京大学出版会、2007 年）、参照。
3） 篠田英朗「国連ハイレベル委員会報告書と国連平和活動の現在―「政治の卓
越性」と「パートナーシップ平和活動」の意味―」、『広島平和科学』（広島大
学平和科学研究センター）、第 37 巻、2016 年、45 － 56 頁。
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れたものであると言うよりも、2003 年の発足以来の ICC の活動のあり方
に対する全般的な不満によるものだと考えることができる。
　まず ICC がどのような事件を扱っているのかを見てみよう。2017 年 9
月現在、ICC は 10 件の事件を捜査している。それらのうち 9 件までがア
フリカにおける事件である。具体的には、コンゴ民主共和国、ウガンダ、
中央アフリカ共和国Ⅰ、ダルフール（スーダン）、ケニア、リビア、コー
トジボワール、マリ、そして中央アフリカ共和国 II である 4）。2016 年に






4） International Criminal Court website, “Situations under Investigation,”
　<https://www.icc-cpi.int/pages/situations.aspx>.








地域的な偏りである。ICC 締約国は 124 ヶ国が、アフリカからはその 4
分の 1 以上を占める 34 ヶ国が締約国となっている。アフリカを上回る
加入率を見せている地域は、ヨーロッパと中南米である。西欧及び北米
からは 25 ヶ国、東欧からは 18 ヶ国、中南米からは 28 ヶ国が締約国となり、
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のになる混乱が起こった。その結果、両名が共に大統領就任の宣誓を行



























5） See, for instance, ICC website “Côte d'Ivoire”, <https://www.icc-cpi.int/cdi>.
6） Makau W. Mutua, “Africans and the ICC: Hypocrisy, Impunity, and Perversion,” in 
Kamari M. Clarke, Abel S. Knottnerus and Eefje de Volder (eds.), Africa and the ICC: 
Perceptions of Justice (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), p. 53.
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騒乱にともなって、2011 年 3 月に付託がなされ、6 月には事実上の最高










れにともなう国際世論の沸騰を受けて、国連安保理は、2005 年 3 月に
ICC に捜査の付託を行った。それまで ICC に対して敵対的な姿勢を見せ
ていたジョージ・Ｗ・ブッシュ政権下のアメリカが、決議に棄権する歴
史的な判断を下し、付託が行われた。その結果、2009 年 3 月に、スー
ダン大統領オマル・アル・バシール（Omar Hassan Ahmad Al Bashir）に対
する訴追が発表された。さらなるバシール大統領に対する訴追は、2010
年 7 月にも行われた。ただしバシール大統領は、今日に至るまで逮捕拘




Marian Blasberg and Dietmar Pieper, “The Ocampo Affair: A Former ICC Chief's Dubious 





























Court for Former Yugoslavia: ICTY）は、1999 年にユーゴスラビア連邦共和
国の大統領で国家元首であったスロボダン・ミロシェビッチ（Slobodan 
Milošević）を訴追した。ミロシェビッチは、大統領の座を追われた後の




9） Abel S. Knottnerus, “The AU, the ICC, and the Prosecution of African Presidents” in 
Clarke, Knottnerus and de Volder (eds.), Africa and the ICC.
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2001年に、ハーグに移送されて収監された。シエラレオネ特別法廷（Special 
Court for Sierra Leone: SCS）は、隣国リベリアの大統領で国家元首であっ


























10） 篠田英朗『平和構築と法の支配』（創文社、2003 年）、Hideaki Shinoda, “Peace-building 
by the Rule of Law: An Examination of Intervention in the Form of International Tribunals”，
International Journal of Peace Studies, Volume 7, Number 1, Spring/Summer 2002, pp. 
41-58 などを参照。
37






安保理が憲章 7 章の強制措置の権威を伴った決議によって ICC に捜査を
付託する場合、付託された事件に関する部分のみは、ICC にも国連憲章
7 章の権威が伴ってくると考えることができる。つまりダルフール事件

















































　2017 年 1 月 17 日の AU による「脱退戦略文書（Withdrawal Strategy 
Document）」は、現在の AU の ICC に対する態度が要約されている重要
文書である 13）。「脱退戦略文書」という題名が感じさせるほどには、直
接的に一本調子で AU 構成／ ICC 締約国の脱退までの道のりが書かれて
12） Jean-baptiste Jeangène Vilmer, “The African Union and the International Criminal Court: 
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いるわけではない。文書では、「脱退戦略」が広い文脈で捉えられており、






























































14） Ibid., p. 12.
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15） See, for instance, Mark Kersten, Justice in Confl ict: The Effects of the International 
Criminal Court’s Interventions on Ending Wars and Building Peace (Oxford: Oxford 
University Press, 2016).
16） See Valérie Arnould, “A Court in Crisis ?”The ICC in Africa, and beyond (Egmont 
Paper 93), Edmont Institute, May 2017.
17） See Solomon Ayele Dersso, “With its Focus on Insulating African Leaders from 
Prosecution, the AU Summit missed an Opportunity to fi x some of the Flaws in the 
































18） The African Court on Human and People’s Rights <http://www.african-court.org/en/> 
was supposed to be merged with the Court of Justice of the African Union. See the 
“Protocol on the Statute of the African Court.”
  <http://www.africancourtcoalition.org/images/docs/legal-texts/acjhr_protocol.pdf>. 
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Appendix 1㸸ᅜ㐃 PKOࡢ㸦‽㸧ᆅᇦᶵᵓ࡜ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ 
Country PKO Mission Partnership 
Central African Republic MINUSCA  (2014~) AU-led International 
Support Mission to the 
CAR (MISCA) <MISAC; 
EUFOR RCA> 
Mali MINUSMA (2014~) ECOWAS' International 
Support Mission to Mali 
(AFISMA). <MISAHEL; 
EUCAP Sahel-Mali> 
South Sudan UNMISS (2011~) IGAD MVM / Regional 
Protection Force 
Democratic Republic of 
Congo 
MONUSCO (2010~) Force Intervention 
Brigade (by SADC 
members) 
Darfur, Sudan UNAMID (2007~) AMIS; Hybrid with AU 
Côte d'Ivoire  UNOCI (2004~) ECOWAS 
Liberia UNMIL (2003~) ECOWAS 
Somalia UN Support Office in 
Somalia (UNSOS) 
AMISOM (2007~) 
Burundi ONUB (2004-7) AMIB (2003-4) 
Liberia UNMIL (2003-present) ECOWAS 





20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx㸧2017ᖺ 9᭶ 30᪥࢔ࢡࢭࢫࠋ 
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MONUSCO ᨻᗓ࡟ࡼࡿ≢⨥ᤚᰝࡢᨭ᥼ཬࡧ ICC ᤚᰝ࡬ࡢᨭ᥼ࠊᨻᗓ࡟ࡼࡿྖἲᨵ㠉ࡢ
ᨭ᥼࡞࡝ 
ࢫ࣮ࢲࣥ 
ᶵ㛵 άືෆᐜ 
UNDP ேᶒጤဨ఍άືᨭ᥼ࠊࢲࣝࣇ࣮ࣝ࡟࠾ࡅࡿྖἲ࢔ࢡࢭࢫྥୖᨭ᥼ࠊࢲࣝ
ࣇ࣮ࣝ࡟࠾ࡅࡿ࿴ゎඹᏑᨭ᥼࡞࡝ 
UNAMID ไᗘᵓ⠏ᨭ᥼ࠊở⫋ᑐ⟇ᨭ᥼ࠊேᶒព㆑ྥୖᨭ᥼࡞࡝ 
୰ኸ࢔ࣇࣜ࢝ඹ࿴ᅜ 
ᶵ㛵 άືෆᐜ 
UNDP ேᶒ౵ᐖᑐ⟇ᨭ᥼ࠊ≉ู≢⨥ἲᘐᨭ᥼ࠊ㆙ᐹᶵᵓ㐠Ⴀᨭ᥼࡞࡝ 
MINUSCA ICC࡬ࡢᨭ᥼ࢆྵࡴ⛣⾜ᨻᗓࡢ≢⨥ྲྀࡾ⥾ࡲࡾᨭ᥼ྖࠊ ἲ࣭㆙ᐹ࣭
▹ṇ㒊㛛⬟ຊྥୖᨭ᥼ࠊேᶒ᧦ㆤάືᨭ᥼࡞࡝ 
 ࣜࣅ࢔ 
ᶵ㛵 άືෆᐜ 
UNDP ᅜᐙ࣭ᆅ᪉ࣞ࣋ࣝ࡬ࡢ⛣⾜ᮇṇ⩏࡬ࡢᨭ᥼ 
࣐ࣜ 
ᶵ㛵 άືෆᐜ 
UNDP ྖἲ㒊㛛άືᨵၿᨭ᥼ࠊྖἲ࢔ࢡࢭࢫᨵၿᨭ᥼ࠊᖹ࿴ᵓ⠏ࡢࡓࡵ
ࡢἲࡢᨭ㓄㛵㐃άືᨭ᥼࡞࡝ 
MINUSMA ≢⨥ᑐ⟇ᨭ᥼ࠊேᶒἲ࣭ே㐨ἲ㐪཯ࡢᑐ⟇ᨭ᥼ࡸᅜ㐃࡬ࡢሗ࿌ᨭ
᥼࡞࡝ 
EUCAP 
Sahel Mali 
㆙ᐹࠊ἞Ᏻ㆙ᐹࠊㆤ⾨㝲࡞࡝ࢆ㏻ࡌࡓ἞Ᏻ⥔ᣢάື࡬ࡢᨭ᥼  
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